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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺣﻴ ﺎة اﻹﻧﺴ ﺎن ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ وﺟ ﺪت ﻣﺒ ﺎدئ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ
ﺗﺤﻜ ﻢ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ ﻓﺌ ﺔ اﻷﻃﻔ ﺎل ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ .وﺣﻴ ﺚ إن ﻓﺌ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻓﺌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ.
وﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻘ ﺪ أوﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻷردﻧ ﻲ واﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ
واﻻهﺘﻤﺎم ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻓﺮاد ﻧﺼ ﻮص ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ،وإﻓ ﺮاد ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﻟ ﻪ
ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد :ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،و إﺟﺮاﺋﻲ ،وﻣﺆﺳﺴﻲ.
ﻓﻤ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،ﻓﻘ ﺪ وﺟ ﺪ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﺑﺤﺘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺤﺪث اﻟﺠﺎﻧﺢ ،ﺑﻞ إن إﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺒﺪو أﻓﻀﻞ .أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺟﺮاءات ،ﻓﺈن
ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﻣﺤ ﺎآﻢ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث.
وأﺧﻴﺮًا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺣﺪاث.

• ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .٢٠٠٦/٤/١٦
• ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ  -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ -ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
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ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  %٤٠ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﱐ
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺌﱵ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻋـﺪﺓ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺃﻣﻞ ﻏﺪﻩ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲢﻜﻢ ﲤﻜﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻣـﻦ ﺃﳘﻬـﺎ
ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﳕﻮﻩ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺪﱐ ﻭﺍﳋﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳕﻮﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﺟـﻮ ﻣـﻦ ﺍﳊﺮﻳـﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺍﺳﻢ ﻭﺟﻨﺴـﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﻔﻮﺍﺋـﺪ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﳌﺄﻭﻯ ﻭﺍﻟﻠﻬﻮ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ،
ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﻭﺣﻖ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺻـﻮﺭ
ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﲝﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺃﻳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺆﺫﻱ ﺻﺤﺘﻪ ﺃﻭ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﳕﻮﻩ ﺍﳉﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻘﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ ﳛـﺎﻁ
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﲏ.
ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻐﺪ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻭﺣﻴـﺚ ﺇﻥ
ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺗﺜﲑ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺸـﻜﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺑﺄﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﳛﺘﺎﺝ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺍﳉﺴـﺪﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗـﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﳓﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﻱ.
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ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ،ﻓﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻻﻫﺎ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ ،ﳊﻤﺎﻳﺘـﻬﺎ،
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺎﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،ﺁﻣﻼ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ.
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺍﲡﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺼـﻐﺎﺭ ﺑﺄﺣﻜـﺎﻡ
ﺧﺎﺻﺔ ﻢ ،ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬـﺎ ،ﺣﻴـﺚ ﺃﺳـﻘﻄﺖ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻴﺰ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼـﱯ ﰲ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷـﺪ
ﻟﺪﻯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ).(١
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La justice pénale pour mineurs

 .١ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ :ﻧﻈﺮﹰﺍ ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭﺻﻐﺮ ﺳﻨﻬﻢ ،ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﺻﻼﺣﻬﻢ ﻭﺩﳎﻬﻢ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﺃﻣﻼ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺟﺢ ﳍﻢ،
ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺧﺎﺹ ﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﳜﺘﻠـﻒ ﰲ
ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻭﻣﺪﺍﻩ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ .ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜـﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ .ﻓﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻢ.
ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ:
)(١

<<

ﺩ .ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻟﻔﻲ " :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ – ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ،ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼـﺮ،١٩٩٥ ،
ﺹ .٣٩٣

٢٢٣
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• ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﲝﺘﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻓﻀﻞ .ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﺪﻯ
ﻼ ﺑﻔـﺮﺹ
ﺍﳊﺪﺙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﺿﺢ ﳋﻄﻮﺭﺓ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ،ﻓﻌﻤﺮﻩ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻣـ ﹰ
ﺃﻓﻀﻞ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ).(٢
ﻀﻌﻒ ﻟﺪﻯ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﻓﺄﺻﻐﺮ ﻳﺮﺗﻜﺒـﻮﻥ
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗ 
ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺃﺧﻄﺮ ﻓﺄﺧﻄﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ
ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﻭﺩ ،ﺣﱴ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﻫﻢ ،ﳓﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﺳﻊ ﻏﲑ ﻋﻘـﺎﰊ ،ﺃﻭ ﺿـﺪ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻞ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺴـﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﻱ ﺟﺮﳝـﺔ ،ﻭﻟﻜـﻦ
ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻮﻟﹼﺪ ﺍﻟﻘﻠﻖ.
• ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﲢﺴﲔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳏﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳉﺎﳓـﺔ.
ﻧﺒﺘﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
• ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﻜﻢ ،ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ.
 .٢ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ :ﺻﺪﺭﺕ ﺃﻭﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘـﺮﻑ ﻟﻠﻄﻔـﻞ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺏ)ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻨﻴﻒ( ﻭﺃﻗﺮﺗﻪ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
)(٢

ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄ ﰲ ﺃﺣﻀﺎﺎ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺎ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
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ﻋﺎﻡ  ،١٩٢٤ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻋـﻦ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ  ،١٩٥٩ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﱵ ﺭﺃﻯ ﻭﺍﺿﻌﻮﻫﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺇﻗـﺮﺍﺭ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴـﺔ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺷﺆﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ " ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻜﲔ" ﻟﻌﺎﻡ ،١٩٨٥ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﻡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﺮﻣﲔ ﻭﺍﳌﻨﺤﺮﻓﲔ ،ﻭﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻷﻣـﻢ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ " ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ" ﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٩٠ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﻏﲑ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯﻳﺔ " ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻃﻮﻛﻴﻮ" ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ " ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ" ﻟﻌـﺎﻡ
 ،١٩٩٠ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺎﻡ  ١٩٨٩ﻭﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴـﺆﻭﻟﺔ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ.
 .٣ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻄﺒﻖ :ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳉﺎﳓﲔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﺑﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻳﺴـﻤﻰ
ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺻﺪﺭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺭﻗﻢ  ٨٣ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٥١ﻭﻫـﻮ ﺃﻭﻝ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ،ﰒ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺭﻗﻢ  ١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٤ﻡ ،ﰒ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
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ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺭﻗﻢ  ٢٤ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٨ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ) .(٣ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٧ﻟﺴﻨﺔ  ،١٩٨٣ﰒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ  ٥٢ﻟﺴـﻨﺔ،٢٠٠٢
ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ  ١١ﻟﻌﺎﻡ  .٢٠٠٢ﻫﺬﺍ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ
 ٥١ﻟﺴﻨﺔ  ،(٤)٢٠٠١ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
ﻫﺬﺍ ،ﻭﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﻟﺬﻱ
ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺘﺔ ﻣﺆﺧﺮﹰﺍ) ،(٥ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻛﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ) (٦ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ

)(٣
)(٤
)(٥

)(٦

ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٦ﻧﻴﺴﺎﻥ  ،١٩٦٨ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺭﻗﻢ  ،٢٠٨٩ﺹ .٥٥٥
ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭﻝ  ، ٢٠٠١ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺭﻗﻢ  ،٤٥٠٨ﺹ.٤٢٤٦
ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ.ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ "
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ،ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ،ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺍﻟﱵ ﲣﺼﻪ" .ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻇﺮﻭﻓـﺎ ﺻـﻌﺒﺔ
ﻛﺎﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﲔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔﻀـﻠﻰ،
ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺸﻮﺀ ﰲ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻗﻀـﺎﺋﻲ،
ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺫﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿـﻊ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ،ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﻌﲎ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ،ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺴﻠﻴﻒ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓـﺬﺓ ،ﻭﺇﻋﻄـﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻸﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ.
ﻫﺬﺍ ،ﻭﺳﺘﺸﺘﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻣﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﲢﺼﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ،ﻭﺍﻟﺘﺤـﺎﻕ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﺍﻟﻔﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻠﺴﻨﺪ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻷﻳﺘﺎﻡ.
ﳛﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ )ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٩ﻭﲢﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٤،٢٠،٢١ﻣﻨﻬﺎ( ،ﻛﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻟﻌﺎﻡ  ١٩٩٥ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﺎﻡ  .١٩٩٠ﻭﻗﺪ ﻭﻗـﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻛﻤﻴﺜﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ .١٩٨٢
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ﻋﺎﻡ  ،(٧) ١٩٨٩ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔـﺎﻝ ،ﻛﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ ﰲ
ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌـﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻠﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ
ﳉﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ .ﻫﺬﺍ ،ﻭﻳﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻴـﻮﻡ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ "ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ" ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨-١٢٢ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﳏـﻞ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲪﺎﻳﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ" .ﻭﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺑـﺬﻟﻚ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢ﺷﺒﺎﻁ  ،١٩٤٥ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳉﺎﳓﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟـﺮﺕ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﱐ  ٤ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜـﺎﱐ  ،١٩٩٣ﻭ ٢٤ﺁﺏ ،١٩٩٣
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺪﻻ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﻗـﺎﻧﻮﻥ  ١ﺷـﺒﺎﻁ  ١٩٩٤ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴـﻒ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٥٨٥-٩٦ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١ﲤﻮﺯ  ١٩٩٦ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
 .٤ﺍﳋﻄﺔ :ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻗﺼﲑﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﳊﻠﻮﻝ
ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺇﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ

)(٧

<<

ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٥ﺃﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
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ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﺫﻥ ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﺇﱃ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧـﺘﻼﻑ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺳﻨﻌﺎﰿ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ) ﻣﺒﺤـﺚ ﺃﻭﻝ( ،ﻗﻮﺍﻋـﺪ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ) ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﱐ( ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻸﺣـﺪﺍﺙ )
ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ(.

אא 
אאא 

Les règles de fond

 .٥ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ :ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ،ﺇﻻ ﺃﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﺳﻨﺪﺭﺱ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﺐ ﺃﻭﻝ.
ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ،ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻯ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺻـﻼﺡ .ﻫـﺬﻩ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺒﻴﺔ ﺳﻨﻌﺎﳉﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ.
ﻭﺃﺧﲑﹰﺍ ،ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺇﻧﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.
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אא 
אא 

La responsabilité pénale du mineur

 .٦ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺪﺙ :ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻭﺟﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺪﺛﺎ ﺍﻟﺸـﺨﺺ
ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ،ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳉﺮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ .ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺁﺧـﺮ،
ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻦ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﰎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ) (٨ﻭﱂ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺫﻛﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ) ،(٩ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ).(١٠
ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺮﻳﺔ ،ﺃﻓﺮﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻳﻌﻴﻦ
ﺳﻦ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﻗﻴﺪ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻨﺪﺍ ﺭﲰﻴﹰﺎ ﻭﺑﻴﻨـﺔ
ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ) .(١١ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴـﺪ ﺃﻭ
) (٨ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (٩ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺆﻗـﺖ ﺭﻗـﻢ  ٥١ﻟﺴـﻨﺔ
 .٢٠٠١ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٤٣ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌـﺪﱐ
ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻫﻲ ﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﴰﺴﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ" ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٤٤ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ "
ﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﻗﺪﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ" ،ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣/١١٨ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ٤٥ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷـﺪ
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺫﺍ ﻏﻔﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  ٨ﻟﺴﻨﺔ  ،١٩٩٦ﻭﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳊـﺪﺙ
ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺫﻛﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ".
) (١٠ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ؛ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ " :ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ" ،ﺝ،١٩٧٤ ،١
ﺹ.٢٦
) (١١ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/ ١٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/ ٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ ٣٧
ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠١ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﲟﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﻌـﺎﻝ
ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻭﺫﻟـﻚ ﻣـﺎ ﱂ ﻳﺘـﺒﲔ
ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ".
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ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ) .(١٢ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻓﺘﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ).(١٣
 .٧ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ :ﺗﻘﺴﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣـﻞ
ﻭﻫﻲ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ؛ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ).(١٤
 .٨ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻩ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺃﰎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣـﻦ ﻋﻤـﺮﻩ ﺣـﲔ ﺍﻗﺘـﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻔﻌﻞ) ،(١٥ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻭﻋﻮﺍﻗﺒﻪ).(١٦
ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﲡﺎﻫﹰﺎ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﳌﺘﺼـﻠﺔ
ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺆﻳﺪ ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳـﺒﻊ ﺳـﻨﻮﺍﺕ،
ﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ.

)(١٢
)(١٣
)(١٤
)(١٥
)(١٦

ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .١ " :ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ﺍﳌﻌـﺪﺓ
ﻟﺬﻟﻚ .٢ .ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺒﲔ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﺝ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ،ﺟﺎﺯ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﻣـﻦ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".
ﺗﻨﺺ ﻡ  ٢/١٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﻗﻴﺪ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ
ﺣﺪﺛﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﻐﺮ ﳑﺎ ﻳﺒﺪﻭ ،ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩﻩ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ
ﺫﻟﻚ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﻴﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺳﻨﻪ".
ﳏﻤﺪ ﺇﻣﺎﻡ " :ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ" ،ﻁ ،٢ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٣٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺩ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﳉﻮﻳﺮ" :ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ" ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،١٩٩٠ ،ﺹ١٨
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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 .٩ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ :ﻭﻫﻲ ﳏﻮﺭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺑﲔ ﺇﲤـﺎﻡ ﺳـﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ.
 .١٠ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺍﳊـﺪﺙ،
ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ.
 .١١ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﺍﳉﻨﻮﺡ ﻟﻐﺔ " ﺍﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ،ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺍﳋﻄﺄ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﻃﺊ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ").(١٧
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺄﻧﻪ " ﺍﳓﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ") .(١٨ﻭﺍﳉﻨﻮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺻﻔﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻮﺻﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ).(١٩ﻭﻻ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻨﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ) ،(٢٠ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﳕﻄـﺎ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎ
ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ،ﺑﻞ ﳝﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ).(٢١
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳍﻔﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﳊﺪﺙ ﺿﺪ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ) .(٢٢ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺍﻟﺘﺪﺧﲔ ،ﺍﻟﺘﺴـﺮﺏ
ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ،ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ.

)(١٧
)(١٨
)(١٩
)(٢٠
)(٢١
)(٢٢

<<

ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ " :ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻁ ،١٩٨٥ ،١ﺹ١١؛ ﻧﻔـﺲ
ﺍﳌﺆﻟﻒ " :ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺹ.١٨
ﺃﻭﺟﺴﺖ ﺃﻳﻜﻬﻮﺭﻥ " :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﺢ" ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﻣﺼﺮ ،ﻁ ،١٩٥٤ ،١ﺹ.٨٣
ﺟﻨﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ " :ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ" ،ﺝ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٣١ ،ﺝ ،١ﺹ.٢٧٢
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺩﺭﻭﻳﺶ " :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﺘﻤﻊ" ،ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،١٩٦٠ ،ﺹ.٤٠
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١٨
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 .١٢ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﺍﻥ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﺰﻯ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻣـﻦ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳏﻴﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﳚﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ...ﺇﱁ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓـﺈﻥ ﺳـﺒﻴﻞ
ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳊﺪﺙ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻭﺻﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺃﻭ ﺟﺎﻧﺢ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳊﺪﺙ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﳎﺮﻣﹰﺎ) ،(٢٣ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﺻﻤﻪ ﺑﺎﻻﳓﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﻮﺡ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ
ﻧﺸﻮﺀ ﳕﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﺠﻦ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﺻﻨﻔﲔ ،ﳘﺎ:
ﻼ
ﺃ .ﺣﺪﺙ ﻣﻨﺤﺮﻑ :ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻌـ ﹰ
ﺟﺮﻣﻴﹰﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ).(٢٤
ﺏ .ﺣﺪﺙ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ :ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺟـﺪ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﻳﺮﺟﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﱰﻟﻖ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ
ﺗﻨﺬﺭ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﳝﺔ.
 .١٣ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ :ﺇﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤـﻊ ،ﺇﺫ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﳓﻮ  %٤٠ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀـﺮﻳﺔ)،(٢٥
ﻭﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٠٣ﺇﱃ ﺃﻥ  ٦١١٥ﺣﺪﺛﺎ
) ٥٨٧١ﺫﻛﺮ ﻭ  ٢٤٤ﺃﻧﺜﻰ( ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﻓﻌﺎ ﹰﻻ "ﺟﻨﺤﻮﻳﺔ" ،ﻭﺭﺍﺟﻌﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
) (٢٣ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﰲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
) (٢٤ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻮﺟﻲ " :ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ" ،ﻁ ،١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
) (٢٥ﻋﻤﺎﻥ ،ﺇﺭﺑﺪ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ.

]< <ÝNLLS<†è^ßè<I{âMPNT<IÝ†¦I<áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<‚ÃÖ

٢٣٢

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
12

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/4

??????? ???????? ??????? Aloutor:

@ ta†yÿÛ@òîöbä¦a@òÛa†ÈÛa

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٤ﺇﱃ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪﺩ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﻋﺎﻡ  ٦١٢٥ ،٢٠٠٤ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟـﱵ
ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺟﻨﻮﺡ ﻫﺆﻻﺀ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻏﺎﻳﺎﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ
ﳎﺘﻤﻌﺎﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺣﻮﺍﱄ  ٤٧٠٠ﺣﺪﺙ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ  %٣٠ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻮﺩ ﺟﺮﻣـﻲ ،ﺃﻱ ﻳﻜـﺮﺭﻭﻥ
ﺍﺭﺗﻜﺎﻢ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻮﺩﻢ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ.
ﻭﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﰒ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ .ﺣﻴـﺚ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ " ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ" ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻣﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﲔ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺓ " ﻛﺎﻵﺟﻮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺮ" ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ،ﻟﻜﻮﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳـﺎ ﻻﳓﺮﺍﻓـﻪ.
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳉﻨﻮﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻗﺮﺍﺑﺔ  ،%١٣ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻮﺩﻢ ﺃﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﻢ
ﻟﻠﺠﻨﻮﺡ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %١٥ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻤﻌﺔ
ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻛﻞ  ٩ﺩﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ) .(٢٦ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺘﺴﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳـﻴﺔ .ﻫـﺬﺍ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ  ٢٠٠ﻃﻔﻞ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲰﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ.

) (٢٦ﻗﺪ ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﺎﺩﻱ ،ﻭﺗﻮﻟﺪ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﻭﻗـﻮﻉ ٥٦٠ﻭ ٥٢ﺟﺮﳝـﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
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 .١٤ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ :ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻓﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﺇﱃ
ﻓﺌﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺗﺒﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻣﻊ ﺗﻘـﺪﻡ ﺍﻟﺴـﻦ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺳﻦ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ.
ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺮﻳﺔ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻗـﺪ
ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ .ﻟﺬﻟﻚ،
ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻗﺒﻞ ﺇﻥ ﻧﻌﺮﺝ ﻋﻠـﻰ ﺍﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
 .١٥ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ :ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﺇﱃ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﻮﻟﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﰎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ؛
• ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ،ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﰎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ؛
• ﺍﻟﻔﱴ ،ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﰎ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ.
 .١٦ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ :ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـﺒﻊ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﻻ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
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 .١٧ﺍﻟﻮﻟﺪ ) ١٢-٧ﺳﻨﺔ( :ﺇﺩﺭﺍﻛﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـﻦ
ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻻ ﻳﻌﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ،ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻮﻟﺪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺘﺨـﺬ ﰲ
ﺣﻘﻪ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ.
ﻭﻧﺘﻤﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻦ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻛﻨﻪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺿﻪ
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻮﺓ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣـﻦ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ).(٢٧
 .١٨ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ) ١٥-١٢ﺳﻨﺔ( :ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﳏﻼ ﺇﻣﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻹﺟﺮﺍﺀ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ .ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊـﺪﺙ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﺎﺩﺭﹰﺍ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺷﺪﺎ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﰎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ :ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ،ﻭﺍﻷﺷـﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸـﺎﻗﺔ ﺍﳌﺆﺑـﺪﺓ
ﻭﺍﳌﺆﻗﺘﺔ .ﻛﻤﺎ ﰎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ
ﺍﳉﺮﳝﺔ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ
 ١٠-٤ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ،ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ٩-٣
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﳌﺆﺑﺪﺓ ،ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ  ٣-١ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ
ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ.

) (٢٧ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﲑ ﺃﻣﲔ ﻃﻮﺑﺎﺳﻲ " :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ" ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺹ.٩
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ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻨﺢ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٩ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ
ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ " ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪ ﹰﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠـﻰ
ﺳﻨﺘﲔ".
 .١٩ﺍﻟﻔﱴ ) ١٨-١٥ﺳﻨﺔ( :ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺪﺋﻴﹰﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺷﺪ .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻔﱴ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘـﺎﻝ ﻣـﺪﺓ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  ١٢-٦ﺳﻨﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ؛ ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺑﲔ  ١٠-٥ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﳌﺆﺑﺪﺓ؛ ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻘـﺎﻝ
ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸـﺎﻗﺔ
ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ ،ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻠﺚ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﳊﺒﺲ).(٢٨
) (٢٨ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺮﺿﺎﺀ ﺍﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻐﲑ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﻞ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸـﺪﺩﺍ ﻛﺠﺮﳝـﺔ
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻣﺜﻼ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻀﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺻﻐﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺭﻛﻨﺎ ﰲ
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻇﺮﻑ ﻣﺸﺪﺩ ﳍﺎ ،ﻭﺍﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋـﻦ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ
ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ ﻭﱂ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻧﺺ ﻭﺍﺣﺪ ...ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻧـﺺ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٩٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٩ﻟﺴﻨﺔ  ،١٩٨٨ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﺎﰿ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﱂ ﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ،ﻭﺳﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻧﺜﻰ ﱂ ﺗﺘﻢ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ،ﻭﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻧﺺ ﻳﻌﺎﰿ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻫﺘـﻚ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ،ﻓﺘﻨﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٢٩٨ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺘﻚ ﺑﻐﲑ ﻋﻨﻒ ﺃﻭ ﺪﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﻭﻟﺪ " ﺫﻛﺮ
ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ" ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺃﻭ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷـﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸـﺎﻗﺔ
ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ .ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ /١/٣٠١ﺏ ﻛﻈﺮﻑ ﻣﺸﺪﺩ .ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﺪﻡ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺝ
ﰲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻈﺮﻑ ،ﺇﺫ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﲤﺖ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ  ٢٩٤ﻋﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻧﺜﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻻ ﺟﺮﳝـﺔ ﻭﻻ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌـﺎ
ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻈﺮﻑ.؛ ﺭﺍﺟﻊ ﲤﻴﻴﺰ ﺟﺰﺍﺀ .qanoun.com ،١٩٨٩ /١٦
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??????? ???????? ??????? Aloutor:

@ ta†yÿÛ@òîöbä¦a@òÛa†ÈÛa

 .٢٠ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ :ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﺇﱃ
ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ:ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ؛ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ؛ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
 .٢١ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ :ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸـﺮﺓ
ﺳﻨﺔ ،ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
 .٢٢ﺍﳊﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ :ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺍﳊﺪﺙ ﳏﻼ ﺇﻣﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ .ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ،
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ) .(٢٩ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺗﺘﺠﻪ ﳓـﻮ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴـﻖ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﺎﺩﺭﹰﺍ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﺎ.
ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﰎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ) :(٣٠ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻊ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﰎ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝـﺔ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﳍﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋـﻦ
ﻧﺼﻔﻬﺎ؛ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﺑﺪ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻋﺸـﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﹰﺎ) .(٣١ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻣﺎﻥ ) .(٣٢)(période de sûreté

)(٢٩
)(٣٠
)(٣١
)(٣٢

<<

ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ .١٩٤٥
ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٤-٢٠ﻭ ٥-٢٠ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢-٢٠ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ .١٩٤٥
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﰊ
ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ.
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ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻐـﺎ
ﳏﺪﺩﺍ).(٣٣
 .٢٣ﺍﳊﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ :ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ١٨-١٦
ﺳﻨﺔ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺪﺋﻴﹰﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﳊﺪﺙ  ١٦-١٣ﺳﻨﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﻧـﻪ ﻋﻨـﺪ
ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﱪﺭﺍ
ﺗﱪﻳﺮﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ) .(٣٤ﻓﻤﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺇﺫﻥ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ،ﺃﻥ ﳛﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳊﺪﺙ  ١٨-١٦ﺳﻨﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ.

אא 
אאא 

Les mesures éducatives

 .٢٤ﺗﻨﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ :ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺸـﻜﻞ ﺃﻛـﱪ
ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ  ١٩٤٥ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ " ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﲡﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ" .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ
ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﻭﻫﻲ:

ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺣﺪﺩﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٥ﻭ ١٦ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳـﻮﻡ.

) (٣٣ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣-٢٠ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (٣٤ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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@ ta†yÿÛ@òîöbä¦a@òÛa†ÈÛa

 .١ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ
ﺳﻨﺔ .ﻭﻫﻲ:
 ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ .ﳑﻜـﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺍﻷﻣـﺮﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﻮﺻﻲ ،ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﳏﻞ ﺛﻘﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻼ.
 ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴـﻞﺍﳌﻬﲏ.
 ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ-ﻃﺒﻴﺔ. .٢ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻋﺸـﺮﺓ ﻣـﻦ
ﻋﻤﺮﻫﻢ:
 ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ. ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺳﻜﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ. .٣ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲡﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ:
 ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﺎﺩﺓﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﻮﻥ.
 .٢٥ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺧﻄـﻮﺭﺓ
ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ،ﻭﻳﺘﺮﺗـﺐ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ:

<<
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 .١ﳝﻜﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ).(٣٥
 .٢ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻟـﻴﺲ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ﺃﻭ
ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ .ﻭﻫﻮ ﺣﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺼﺒﺢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ.
 .٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ،
ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ  ،ﲢﺖ " ﲪﺎﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ").(٣٦ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﲟـﺪ
ﺑﻌﺾ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ :ﻓﺈﺫﺍ ﻛـﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻧﻄﻖ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺪﺙ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤـﺮ ﺳـﺒﻊ
ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺑﻠﻮﻏﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﲢﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ.

אא 
אאא 

La liberté surveillée

 .٢٦ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ) (٣٧ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺔ ﺷـﺨﺺ
ﻣﻔﻮﺽ ) ﺭﺟﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ( ،ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﳓﻮ
ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ،ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ
) (٣٥ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٧ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (٣٦ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (٣٧ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ .ﻭﺑﺘﻌﺒﲑ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺔ ﺳـﻠﻮﻛﻪ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﻗﺪ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭﱂ ﻳﺼـﻠﺢ
ﺣﺎﻟﻪ ،ﻓﻴﻌﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺍﲣﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﰲ ﺣﻘﻪ).(٣٨
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺧﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﲝﻖ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ
ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ .ﻭﻳﺘﺨـﺬ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺍﳉﺮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ ،ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺇﺻﻼﺡ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﲟﺠﺮﺩ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﺗﻌﺎﻇﻪ ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.
 .٢٧ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﻼ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ.
 .٢٨ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻔﻮﺽ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ،
ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺃﻭ ﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﺃﻳﻀـﺎ ﺇﱃ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﺓ.
ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻳﺜﲑ ﺍﳌﻔﻮﺽ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ " ﻋـﺎﺭﺽ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒـﺔ"،
ﻋﺎﺭﺽ ﳑﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ.
ﻓﻀ ﹰ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﺮﺑﻮﻥ
ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻔﻮﺽ.
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ).(٣٩
) (٣٨ﺩ .ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻨﺎﻡ  " :ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﺮﻡ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ" ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻁ ،١٩٧٦ ،١ﺹ .٥٧٦
) (٣٩ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٩ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ .١٩٤٥
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 .٢٩ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ -.ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻮﱄ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳊـﺪﺙ
ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ") .(٤٠ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻠﹼﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﺗﺒـﺎﻉ ﺇﺭﺷـﺎﺩﺍﺕ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ) ،(٤١ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ).(٤٢
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  ١٤ﻟﺴﻨﺔ  ،١٩٥٦ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺣﱴ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺭﻗﻢ  ٣٤ﻟﺴﻨﺔ  ،١٩٧٢ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺭﻗﻢ  ٢٤ﻟﺴﻨﺔ  ٦٨ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻟﻌﺎﻡ  ،٢٠٠٢ﺇﱃ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﱂ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺿـﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳﻮﻛﻞ ﳍﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻣﺮ ﺇﻋﺎﻟﺔ
ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺃﺳﺮﺗﻪ
ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ،ﺇﺫﺍ ﲢﺴﻨﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﺮﺓ).(٤٣
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺃﺳﺮﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ
ﺍﻷﺳﺮ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ) (٤٤ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﺘﻤﻌﻴـﺔ
)(٤٠
)(٤١
)(٤٢
)(٤٣
)(٤٤

ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ /٢٢ﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ /٢٢ﺩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺪ ﺃﺩﳎﺖ  ٦٢٨ﻃﻔﻼ ﻣـﻦ ﳎﻬـﻮﱄ
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺃﺳﺮ ﺃﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋـﺪﺩ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﱪﻧﺎﳎﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ.
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﳍﺎﴰﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٤ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
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ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴـﻠﻮﻙ
ﺃﻭ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ .ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٣٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺎﻟﻒ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﺎ".
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
 .٣٠ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ :ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺄﻧﻪ " ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﲔ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ") .(٤٥ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺄﻧﻪ " ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺿـﻊ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﺍﻗﱯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘـﺄﻣﲔ
ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳊﺪﺙ").(٤٦
ﺗﺴﻠﹼﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﻧﺴﺨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ،ﻭﺗﻜﻠﻒ ﺍﳊﺪﺙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻹﺷﺮﺍﻑ
ﻗﺮﺍﺑﺔ  ٣٩٤ﻃﻔﻼ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ٢٥ﻃﻔﻼ ﻳﺘﻴﻤﻲ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭ  ٢٩٨ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻴﻤﻲ ﺍﻷﺏ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻋﺪﺕ
ﰲ ﻧﻴﺴﺎﻥ  ،٢٠٠٥ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺗﺒﻠﻎ  %٣٥ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳌﻠـﺘﺤﻘﲔ ﰲ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﻮﺍﱄ  ١٣٠٠ﻃﻔﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﻀﻨﺖ ﺣﻮﺍﱄ  ٦٥٠ﻃﻔـﻼ ﻣـﻦ
ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺃﺳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳏﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺏ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻓﺌﺔ ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﻄـﺎﺀ " ﻏـﲑ
ﻣﻌﺮﻭﰲ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ" ،ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ " ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﺭﻡ" ،ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻣﻌﺮﻭﰲ ﺍﻷﻡ.
ﻭﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺭﻗﻢ  ٣٤ﻟﺴـﻨﺔ ،١٩٧٢
ﻭﺃﺳﺲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﰊ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ
ﳛﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻣﻊ ﺃﻗﺮﺍﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﻀﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳎﻬﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﳒﺎﺏ.
) (٤٥ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ.
) (٤٦ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ.
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ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ) .(٤٧ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ
ﻭﺿﻊ ﺃﻧﺜﻰ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻣﺮﺃﺓ").(٤٨
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﻔﱴ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﳊﺒﺲ ،ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﺴـﺘﻠﺰﻡ
ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺿﻌﻪ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻪ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺇﻥ ﻭﺟـﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺒﺒﺎ ﳐﻔﻔﺎ ﻳﱪﺭ ﺫﻟﻚ).(٤٩ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﰲ
ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋـﻦ ﺛـﻼﺙ ﺳـﻨﻮﺍﺕ).(٥٠
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻮﺯ ﻭﺿﻌﻪ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘـﻞ
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ).(٥١
 .٣١ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ :ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻻ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟـﺬﻱ
ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺍﳊﺪﺙ .ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﱄ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﱂ ﺗﺘـﻮﺍﻓﺮ ﰲ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﰲ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺃﻭ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ﺳﻠﹼﻢ
ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﻟﺘﺮﺑﻴﺘﻪ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﱃ
ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﱪ ،ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﻨﺔ
ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ).(٥٢
)(٤٧
)(٤٨
)(٤٩
)(٥٠
)(٥١
)(٥٢

ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ /١٩ﺩ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ " :ﺑﻮﺿﻌﻪ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠـﻰ ﺛـﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ".
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٢١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
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ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺪﺑﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ).(٥٣
 .٣٢ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ :ﺷﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ،ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻔﱴ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ﺃﻭ ﺍﳋﻄﻒ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "  .١ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺃﻭ ﺃﺑﻌﺪ ﻗﺎﺻـﺮﹰﺍ ﱂ
ﻳﻜﻤﻞ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﺑﻘﺼﺪ ﻧﺰﻋﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺔ ﺃﻭ
ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ،ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﹰﺍ .٢ .ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﺃﰎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﺃﻭ ﺧﻄـﻒ ،ﺃﻭ
ﺃﺑﻌﺪ ﺑﺎﳊﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ").(٥٤
 .٣٣ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ :ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳـﻠﻮﻙ ﺍﳊـﺪﺙ ،ﻭﺗﻌﺘـﱪ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﺪ ،ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﲬﺴﲔ
ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺟﺮﻣﹰﺎ ﺟﺪﻳﺪﹰﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﳘﺎﻟﻪ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ) .(٥٥ﻭﻗﺪ ﻳﺒـﺪﻭ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺧﺮﻭﺟﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻐﲑ .ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟـﻮﱄ ﺃﻭ
ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﳘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ.

) (٥٣ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/ ٢١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺎﱄ :ﺃ .ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻭﻟﻴـﻪ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺏ .ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﺝ .ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻭﻳﻪ".
) (٥٤ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٩١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
) (٥٥ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
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ﻛﻤﺎ ﲪﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﺇﳘﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﲑ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ) (٥٦ﻛﻞ ﻣﻦ  .١ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﹰﺍ ،ﺃﻭ ﻭﻟﻴﹰﺎ ،ﺃﻭ ﻭﺻﻴﹰﺎ ﻟﻮﻟﺪ ﺻﻐﲑ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻋﺎﻟﺔ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﻮﺩﹰﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ،ﻭﺭﻓﺾ ﺃﻭ ﺃﳘﻞ ﺗﺰﻭﻳـﺪﻩ
ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﻌﻤﻠﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺼﺤﺘﻪ .٢ .ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﺎ ﻟﻮﻟﺪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ،
ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﻮﺩﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﻭﲣﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﺼـﺪﹰﺍ ﺃﻭ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﺒﺐ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻌﻘﻮﻝ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻟﺘﻪ ،ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎﻟﺘﻪ.
ﻭﻧﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﺠﻦ ﺃﻫﺎﱄ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺘﺴﻮﻟﲔ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ،ﻷﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻟﺪﺧﻠﻬﻢ ﺳﻴﺴﻲﺀ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ.
ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﲤﺘـﺪ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ.
 .٣٤ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ :ﺇﻥ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛـﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﺿﺎﺭ ﻳﻘـﻮﻡ ﺑـﻪ ﺫﻟـﻚ
ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻘﻊ ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ..."،ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨـﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻣﱪﺭﺍ ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﳌﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﺮﻩ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻟﻮ
ﻗﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﲟﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ").(٥٧
) (٥٦ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﱃ ﺳﻨﺔ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٩٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
) (٥٧ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٢٨٨ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
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אא 
אאאאא 

Les règles de compétence et de procédures

 .٣٥ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺒﺤﺚ :ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﳏﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻈـﺮ
ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﲣـﺎﺫ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺇﻋﻄﺎﺅﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺗﻄﻮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ،ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀ.
ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ )ﻣﻄﻠﺐ ﺃﻭﻝ(،
ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ) ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﱐ(.

אא 
אאא 

Organisation judiciaire et compétence

 .٣٦ﺃﳘﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ :ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻠﺤـﺪﺙ ﻋﻨـﺪ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﻗﺎﺽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭﻣﺰﻭﺩ ﺑﻘﺪﺭ ﻭﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﰲ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻃﺮﻕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘـﻬﻢ) ،(٥٨ﺃﻱ
ﻗﺎﺽ ﻣﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ، ،ﻭﺫﻟﻚ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜـﻦ ﺃﻥ
ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺍﳉﻮ ﺍﳌﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﳉﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ ،ﻭﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺮﺩﺍ ﺻـﺎﳊﺎ
ﰲ ﺍﺘﻤﻊ.
) (٥٨ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﲑ ﻃﻮﺑﺎﺳﻲ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.١٣
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 .٣٧ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ-.ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ)(٥٩ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٢ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸـﺎﺀ
ﳏﻜﻤﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻧﻔﺴﻲ ﻭﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻠﻮﻙ ،ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣـﻦ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺛﻼﺙ ﳏﺎﻛﻢ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺇﺭﺑﺪ ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ.
ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﺍﻷﳘﻴﺔ ،ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﳊﺴـﻦ
ﺳﲑ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻗﺪ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ)(٦٠ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﲝﻴﺚ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻧﺺ) (٦١ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ
ﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪﺙ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ؛ ﻓﺘﺨﺘﺺ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻟﻔﺼـﻞ
ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﳉﻨﺢ ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ؛ ﻭﲣﺘﺺ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺼـﻔﺘﻬﺎ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻧﻼﺣﻆ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻛﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺪﺙ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﺣـﺪﺍﺙ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ .ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺇﱃ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻜـﱪﻯ
ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﲔ
ﺍﶈﻜﻤﺘﲔ.
) (٥٩ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ  ١١ﻟﻌﺎﻡ .٢٠٠٢
) (٦٠ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺭﻗﻢ  ٥٢ﻟﻌﺎﻡ .٢٠٠٢
) (٦١ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٧ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﺪﻡ ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼـﲔ ﰲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﻭﻫﻲ:

 .٣٨ﺗﻌﺪﺍﺩ :ﺃﻣﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﳏﺎﻛﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ،
 .١ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
 .٢ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
 .٣ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
 .٤ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ.

 .٣٩ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ) :(٦٢ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ،
ﺃﺧﺬﹰﺍ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻮﺽ ﳌﺪﺓ
ﻼ ﻣﻬﻨﻴﹰﺎ ﺧﺎﺻﹰﺎ.
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻭﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺄﻫﻴ ﹰ
ﺇﻧﻪ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﳊﻜﻢ .ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻻ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﳉـﻨﺢ
ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﰲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺃﻥ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ).(٦٣
ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻖ ﺑﺸﺄﺎ .ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺤﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ،ﺑـﻞ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ) .(٦٤ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺇﻻ ﺑـﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻷﺧﻒ ﺟﺴﺎﻣﺔ .ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻳﻨﻄـﻮﻱ
)Le juge des enfants (٦٢
) (٦٣ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (٦٤ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺎ ﺇﻻ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
 .٤٠ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﻳﺘﺮﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ،
ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻣـﻦ
ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﻬﻢ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻭﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻬﻨﻴﲔ،
ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻢ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻳﻮﻥ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ
ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻣﻜﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﲣﺘﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ .١ :ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺣﺪﺙ؛  .٢ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﺙ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ .ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ
ﳛﻜﻢ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
 .٤١ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ :ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺸـﺎﺭﻳﻦ،
ﳐﺘﺼﺔ ﺟﺰﺋﻴﹰﺎ .ﺣﻴﺚ ،ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺽ "ﻣﻔﻮﺽ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ".
ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﺿـﻲ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ،ﺃﻭ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻓﻬﻲ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋـﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
 .٤٢ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻳﻌﲔ ﻣﻦ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﺛﻨﲔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ،ﻭﺍﻟـﺬﻳﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﲢﺘﻮﻱ ﻓﻀ ﹰ
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ﳚﺐ ﺃﺧﺬﻫﻢ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻳﻀﺎﻑ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺗﺴﻌﺔ ﳏﻠﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﶈﻠﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ.
 .٤٣ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺣﻴﺚ ﲣﺘﺺ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻢ.
 .٤٤ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ :ﳝﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﶈـﺎﻛﻢ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ).(٦٥
 .٤٥ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺭﻁ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ :ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟـﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻋﲔ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗﺘﻢ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟـﺪﻯ
ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻫﺬﺍ
ﳏﻞ ﻧﻈﺮ.
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺣﺪﺙ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺻﻠﺢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﳉﻨﺤﻴﺔ).(٦٦
ﻭﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺳﻠﻚ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﳛﺎﻛﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﻓﺼـﻞ ﰲ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﹰﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲜﺮﳝﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﺙ
ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻤﺮﻩ ﺑﲔ  ١٨-١٦ﺳﻨﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
) (٦٥ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٦ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (٦٦ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﳊﺒﺲ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ.
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ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻭﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.

אא 
אאא 

Les procédures

 .٤٦ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﺟﺴﺎﻣﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﳊـﺪﺙ ﺳـﻮﻯ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﳛﺎﻝ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺒﺴﻂ ﺃﻭ
ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﳉﺰﺍﻓﻴﺔ ،ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺍﳊـﺪﺙ،
)ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻤـﺮ( ،ﺃﻭ
ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟـﺮﺍﺀ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﳛﻴﻞ ﺍﳌﻠﻒ ﺇﱃ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠـﻚ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﲢﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ).(٦٧
 .٤٧ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ :ﺗﻘﺴﻴﻢ :ﺇﻥ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜـﺮ ﺟﺴـﺎﻣﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ،ﺃﻱ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ،ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﳉﻨﺢ .ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ
ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ،ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻝ ﺍﳉﻨﺤﻲ ﻭﺍﳉﻨﺎﺋﻲ .ﺳـﻨﺪﺭﺱ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ،ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ )ﻓﺮﻉ ﺃﻭﻝ( ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )ﻓﺮﻉ ﺛﺎﱐ( ،ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺗﺒﻌﺎـﺎ )ﻓـﺮﻉ
ﺛﺎﻟﺚ.

) (٦٧ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢١ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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אא 
אא 
 .٤٨ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ :ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺿﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻷﺧﺬ ﺇﻓﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄﺳـﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻟﻠﻮﺍﻗﻌﺔ .ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻭﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﻋﱪ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ.
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺑﻜﻞ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﺿـﺒﺎﻁ
ﻭﺿﺎﺑﻄﺎﺕ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻭﻣﺪﺭﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘـﺎﺑﻼﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ .ﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺒﻴﺐ ﳐﺘﺺ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛـﺰ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻔﺤﺺ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﳎﻬﺰﺓ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ
ﺇﱃ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺒﻬﻢ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻭ ﺿﻐﻮﻁ ﻧﻔﺴﻴﺔ .ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴـﺐ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﳐﺘﺺ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﻛـﺰ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ،ﻭﻳـﺘﻢ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳊﺎﻻﺕ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﻀـﻢ
ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺟﻼﻟـﺔ
ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺭﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﱰﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ.
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ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﺃﻡ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﻓﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲝﻘﻬﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﲝﻘﻬﻢ ﺃﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ.
 .٤٩ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ :ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻪ ﻹﻧﺸـﺎﺀ
ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ) ،(٦٨ﲝﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﺫﻛﻮﺭﹰﺍ ﻭﺇﻧﺎﺛﹰﺎ ﻣﺪﺭﺑﲔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﻭﻣﺮﺍﻗﱯ ﺳـﻠﻮﻙ
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﻓـﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ
ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﲟﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺘـﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ
ﻭﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ،ﺁﻣﻠﲔ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌـﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛـﺰ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.

אא 
א 

L'instruction

 .٥٠ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ :ﱂ ﻳﻨﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﻔﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴـﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ،ﳌـﺎ
ﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ،
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺣﱴ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳉﻨﺤﻲ .ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺎ
) (٦٨ﻣﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻣﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺏ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻣﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻣﻦ ﰲ ﺷﺮﻕ ﻋﻤﺎﻥ.
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ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣـﻦ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺍﳌﻜﺮﺭﻳﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﳝﻜﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﺼﺪﺩﻫﻢ ،ﻭﻇﻬﻮﺭﻫﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ).(٦٩
 .٥١ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟ -ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟـﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﳉﻨﺢ.
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺇﻣﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳉﻨﺢ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺇﻣﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ،
ﻭﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ.
 .٥٢ﺗﻘﺴﻴﻢ :ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﶈﻘﻘﲔ ،ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﺼﺪﺩ ﺣﺪﺙ
ﺟﺎﻧﺢ )ﺃﻭﻻ(؛ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )ﺛﺎﻧﻴﺎ(؛ ﻭﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ )ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ(.
Wאא W
 .٥٣ﺗﻌﺪﺍﺩ :ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ )ﺃ(؛
ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )ﺏ(؛ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﱪﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﳊـﺪﺙ )ﺝ(؛
ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﻘﻖ )ﺩ(.
) (٦٩ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٥٨٥-٩٦ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١ﲤﻮﺯ  ،١٩٩٦ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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 .٥٤ﺃ .ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ :ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻜـﻮﻳﻦ
ﻓﻜﺮﺓ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺬﻳﺒﻪ ،ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢ ٍﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﺤﺺ ﻃﱯ.
ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿـﻊ ﺍﳌـﺎﺩﻱ
ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻟﻸﺳﺮﺓ ،ﻭﺣﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﺣﻮﻝ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ،ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺵ ﺃﻭ ﻧﺸﺄ ﺎ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻮﺿﻪ).(٧٠
ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﱯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ،ﻭﺑﻮﺿﻌﻪ
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ).(٧١
 .٥٥ﺏ .ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻮﻝ ﺣﻔﻆ
ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻷﺳﺮﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺇﱃ ﺷـﺨﺺ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜـﻦ
ﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ).(٧٢
 .٥٦ﺝ .ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﱪﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﻨﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴـﻒ ﺍﳊـﺪﺙ؛
ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ.
 .٥٧ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﳊﺪﺙ :ﳜﻀﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺻﺎﺭﻣﺔ) ،(٧٣ﻭﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﻧﻈﺎﻣﻪ.
• ﲣﺘﻠﻒ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺴﻨﻪ.
)(٧٠
)(٧١
)(٧٢
)(٧٣

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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 ﻓﺎﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ  ١٣ﺳﻨﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﱂ ﳚﺪ ﺳﻮﻯﺧﺮﻗﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ،ﺣﻴﺚ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ،ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺿﺪﻩ ﺩﻻﺋﻞ ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﳎﺎﻻ ﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺟﺴـﻴﻤﺔ ،ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻗـﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺃﻳﻀﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﳊﺪﺙ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺴـﻤﺢ
ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ،ﻭﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﺽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻭﺍﻟـﺬﻱ
ﳛﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ .ﻭﻣﻦ ﰒ ،ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﳌﺪﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ.
 ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ  ١٦-١٣ﺳﻨﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺪﺓ  ٢٤ﺳـﺎﻋﺔ ﻏـﲑ ﻗﺎﺑﻠـﺔﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻨﺤﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊـﺒﺲ ﺍﻟـﱵ ﻻ
ﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻛﻤـﺎ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻭﰲ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻗﺎﺑ ﹰ
ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ.
ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻣـﺎﻡ
ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
• ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ،ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ.
 ﳏﻴﻂ ﺍﳊﺪﺙ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻮﺭﹰﺍ ﺇﻋﻼﻣﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻗـﺮﺍﺭﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺪﺓ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ،ﺃﻭ  ١٢ﺳﺎﻋﺔ ،ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﺇﺫﺍ
ﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻗﺎﺑ ﹰ
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 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳـﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴـﻒﳚﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﻃﺒﻴﺐ) ،(٧٤ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﳏﺎﻡ.
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﺃﻣﺎ ﰲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻓﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﲢﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﱃ ،ﺃﻭﺟﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻼﻡ ﳏﻴﻂ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺟﺐ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﱄ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﻠﹼﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﻣﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﳉﻠﺴﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻋﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗـﺐ ﺍﻟﺴـﻠﻮﻙ
ﺑﺬﻟﻚ) .(٧٥ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﺇﻻ ﲝﻀﻮﺭ
ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻭﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻳـﺪﻋﻰ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﳊﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ).(٧٦
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﺪﺙ ﺑـﺄﻱ ﻗﻴـﺪ ،ﺇﻻ ﰲ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ) .(٧٧ﻭﺗﺄﻛﻴـﺪﻩ ﻋﻠـﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻟﻌﺰﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻮﻣﲔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﲡـﺎﻭﺯﻭﺍ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ) .(٧٨ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﳎﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﺇﳕﺎ ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻋﺰﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣـﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ.
)(٧٤
)(٧٥
)(٧٦
)(٧٧
)(٧٨

ﺍﳌﺎﺩﺓ -٤ﺍﺍﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺇﳕﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﻧﺮﻯ ﺻﻮﺍﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ" ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺪﺙ) ،(٧٩ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻪ ،ﻭﱂ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺢ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ .ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﺑﺈﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺪﺙ ،ﰲ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﺍﳉﺮﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻟﻪ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ،ﺇﺫﺍ
ﻗﺪﻡ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳜـﻞ ﺑﺴـﲑ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﲜﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟـﺪﺕ ﰲ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ،ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ،ﺍﳊـﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳊـﺪﺙ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻝ
ﲟﺤﺎﻣﻴﻪ ،ﻭﺣﻘﻪ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﱯ.
 .٥٨ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻬـﻲ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﳑﻜﻨﺔ) ،(٨٠ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻦ
ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ) ،(٨١ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ) (٨٢ﺃ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺣﺴﻦ ﺳﲑﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ).(٨٣
ﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﳚﻮﺯ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴـﺎﺩ ﺍﻷﻣﻜﻨـﺔ
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﻮﺣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﹰﺎ ﺑﻠﻌﺐ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ .ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳛﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ.
)(٧٩
)(٨٠
)(٨١
)(٨٢
)(٨٣

<<

ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .١ :ﺃ .ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻮﻗـﻮﻑ ﲜﺮﳝـﺔ
ﺟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳜﻞ ﺑﺴﲑ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .ﺏ .ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﲜﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻇﺮﻭﻓﺎ
ﺧﺎﺻﺔ.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺩ .ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻨﺎﻡ " :ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﺮﻡ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.٥٧٦
ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ
ﳐﺎﻟﻔﺔ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﱴ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳚﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢ﻭ ٣ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ /١٩ﺩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
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ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﳜﺘﻠـﻒ
ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ .ﻭﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﹰﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﳋﱪﺓ .ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﻟﻴﺲ ﺫﺍ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﻛـﺒﲑﺓ،
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿـﻌﻪ ﰲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺇﺻـﻼﺡ ﺃﻭ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺮ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻓﺎﻻﻋﺘﻘـﺎﻝ
ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ.
 .٥٩ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ :ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ،ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺴـﺘﺜﲎ
ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ) .(٨٤ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ .ﻭﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﺍﳊـﺪﺙ ﺍﳌﻌﺘﻘـﻞ
ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﺹ؛ ﻭﻳﻔﺼﻞ ﻟﻴﻼ ﻗﺪﺭ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺎ ﻻ
ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ).(٨٥
ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳉﻨﺤﻲ ،ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﲡـﺎﻭﺯﻭﺍ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ؛ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣـﺮﺓ ﻭﺍﺣـﺪﺓ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳊـﺒﺲ
ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ.
ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣـﺪﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﲡـﺎﻭﺯ ﺍﳊـﺪﺙ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ.
) (٨٤ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻼ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺙ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
) (٨٥ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١١ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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 .٦٠ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﶈﻘﻖ :ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﶈﻘﻖ ﰲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ .ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﹰﺎ ،ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺆﻗﺖ
ﻟﻠﺤﺪﺙ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ).(٨٦
Wאאא W
 .٦١ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ) .(٨٧ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺎﻣﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ،
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ.ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ.
ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﺪﺙ ) (١٨-١٦ﺳﻨﺔ ،ﻳﻘﺮﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﺪﺍﻥ ﲜﻨﺤﺔ ،ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻧـﻪ ﻣـﺪﺍﻥ
ﲜﻨﺎﻳﺔ .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ،ﺗﻘﻮﻡ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﲢﻴﻞ ﺛﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻉ ،ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
< Vp]‚uù]<ê•^Î<ØfÎ<àÚ<ë…^¢]<ÐéÏvjÖ^e<íÏ×ÃjÚ<‚Â]çÎ<V^nÖ^m
 .٦٢ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀ
ﻣﺒﺴﻄﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺗﻌﻠـﻖ
ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ).(٨٨
) (٨٦ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
) (٨٧ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﳊﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ.
) (٨٨ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

<<

٢٦١

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<

<
<
<
<
<
<
<
<

41

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 4

…‰ìİÈÛa@æbàîÜ@áîçaŠig@bã‰@N

 .٦٣ﳎﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﺇﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻡ ﲟﻼﺣﻈﺔ
ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺎﻣﻴﺔ ﳊﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻟـﻴﺲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ :ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺷـﺒﻪ
ﺭﲰﻲ ،ﲟﻌﲎ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ.
 .٦٤ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﳚﺐ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻔﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻜـﻢ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗـﺮﺍﺭﹰﺍ
ﺑﺄﻥ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﳍﺎ ﺃﺳﺎﺱ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﳊﻜﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒـﺔ
ﺟﻨﺤﺔ ،ﻭﺍﺭﺗﺄﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴـﺔ .ﰲ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺬﻳﺒﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺟﺴﺎﻣﺔ ،ﺗﻠـﻚ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺣﺠﺰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺪﺙ.
• ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻨﺤﺔ ،ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻻ ﺳﻮﺍﺀ ﻹﺩﺍﻧﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﺃﻭ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺬﻳﱯ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊـﺪﺙ ،ﻓﻴﺼـﺪﺭ ﻗـﺮﺍﺭﹰﺍ
ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ
ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
• ﻭﺃﺧﲑﹰﺍ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .ﻭﳚﱪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ
ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻫﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻏـﲑ
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ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳉﻨﺎﻳﺎﺕ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺟﻨﺤﺔ،
ﻭﺍﺭﺗﺄﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺃﻛﱪ ﻛﺸﻒ
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﳉﻨﺤﻲ ،ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚـﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﻭﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .ﻭﳛﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ،ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﺮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ
ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻚ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﺃﺛﺮﺍ ﻣﺰﻋﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ.

אא 
אא 

Le jugement et ses suites

 .٦٥ﺗﻘﺴﻴﻢ :ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺑﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻄـﺮﻕ
ﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻢ.
Wא WLe jugement 
 .٦٦ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ :ﺗﻘﺴﻴﻢ-.ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ،ﻧﺴـﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ
ﺍﳊﻜﻢ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﺇﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .ﻛـﺬﻟﻚ
ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ) (٨٩ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﹰﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻎ.
 .٦٧ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﺨﺘﺺ :ﳚﻤﻊ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺻـﻼﺣﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻭﻻ ﲣﺮﺝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣـﻦ ﺃﻫـﻢ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﳊﻜﻢ.
) (٨٩ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﳏﻜﻤﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﺳﻮﺓ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﳐﻠﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ
ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
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ﺗﺒﺪﺃ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳛﺎﻝ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻣﲏ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﶈﻜﻤﺔ ﺻﻠﺢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺍﳊـﺪﺙ
ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﰲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺳﻦ ﺍﳊﺪﺙ.
 .٦٨ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﺪﺙ :ﺃﺣﺎﻁ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻪ) ،(٩٠ﺣﻀـﻮﺭ ﻭﱄ ﺃﻣـﺮ
ﺍﳊﺪﺙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﺳﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ،ﺍﺳـﺘﺤﺪﺍﺙ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴـﻠﻮﻙ ،ﻗـﺮﺍﺭ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ "ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ".
.٦٩ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﱄ ﺃﻣﺮ ﺍﳊﺪﺙ :ﺃﻭﺟﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﱄ ﺃﻣـﺮ
ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ،ﲤﻜﻴﻨﺎ ﻟﻠﺤـﺪﺙ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ) .(٩١ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﱄ ﺃﻣـﺮﻩ؛
ﻷﻧﻪ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺪﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ .ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺄﻥ " ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﱄ ﺍﳊﺪﺙ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ
ﺟﻼﺀ ﻣﺎ ﲤﺨﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ
ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲝﻖ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﺃﻥ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳـﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﱄ
ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻨﻘﺾ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﲝﻖ ﺍﳊﺪﺙ").(٩٢

) (٩٠ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (٩١ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
) (٩٢ﲤﻴﻴﺰ ﺭﻗﻢ .٧٩/٣٠
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 .٧٠ﺳﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ :ﺃﻭﺟﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺳـﻮﻯ
ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﻭﱄ ﺃﻣﺮﻩ ،ﻭﺍﳌﺸﺘﻜﻲ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ،ﻭﳏﺎﻣﻴﻪ ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ).(٩٣
ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻠﻐـﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺇﱃ ﻓﻬﻤﻪ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺗﻔﺼـﻴﻼﺎ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
 .٧١ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳊﺪﺙ :ﺗﺴﺄﻝ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻗـﺪ
ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺎﳉﺮﻡ ،ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻗﺮﺏ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ،ﻭﺗﻔﺼﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺕ ﳍﺎ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ".ﻭﻧﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﱃ ،ﺃﻥ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﺟـﻮﺍﺏ
ﺍﳊﺪﺙ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻀﻤﻦ ﺫﻟـﻚ ﺍﳉـﻮﺍﺏ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭﹰﺍ ﻟﻠﺠﺮﻡ ﺃﻭ ﺳﺮﺩﺍ ﻷﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳊﻜﻢ .ﻭﻣـﻦ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﳊﺬﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳊـﺪﺙ ،ﻭﻳﻔﻀـﻞ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ،ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ
ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺃﺩﱃ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ،ﺧﺸﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.

) (٩٣ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﲡﺮﻱ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺴـﻤﺢ ﻷﺣـﺪ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺧﻼﻑ ﻣﺮﺍﻗﱯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻭﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ"
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 .٧٢ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ :ﺗﺸﺮﻉ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻭﱄ ﺃﻣـﺮ
ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ).(٩٤
ﺗﺪﻗﻖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﻬﻴﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ
ﺃﻭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ) (٩٥ﺣﻘﻪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻴﻨﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺸﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،ﺃﻧﻪ ﰎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﱂ
ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺃﻱ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱐ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﰲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ.
 .٧٣ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ :ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣـﻦ
ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺪﱄ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﳏﺎﻣﻲ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﳌﺰﻭﺩ ﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺻـﻮﺭﺓ
ﻟﻴﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻣﺎﻣﻪ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺨﺺ
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺮﺍﺣﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﺃﻛﱪ ﺧـﻼﻝ
ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ) ،(٩٦ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜـﺮ ﺩﻗـﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ
) (٩٤ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﻠـﻞ
ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ،ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻯ ﳍﺎ ﻃﻔﻠﻬﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻳﻜﻤﻦ ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﺃﻱ ﺃﺎ ﻏﲑ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ.
) (٩٥ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﱄ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻣﻲ.
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ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﳌﻘـﺎﺑﻼﺕ
ﺍﳌﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﺮﳛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﻳﺒﻌـﺪﻫﻢ
ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﻣﻊ ﺍﳉﻨﺎﺓ ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺑﺘﻌﺒﲑ ﺁﺧﺮ ،ﺇﻥ ﻣـﻦ
ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﲏ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ .ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ.
 .٧٤ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿـﺎﻓﺔ
ﻓﻘﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺎ ،ﲝﻴﺚ ﰎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠـﻮﺍ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﻢ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴـﻪ،
ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻴﻨـﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﱃ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻬﻤﲔ ﻭﺭﺟـﺎﻝ
ﺍﻷﻣﻦ .ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﲤﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ،ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﶈـﺎﻛﻢ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﺎﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﱵ ﲡﺪ ﺣﺮﺟﺎ ﰲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ .ﻭﻳﺒﺪﻭ
ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱐ.
) (٩٦ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ،ﲪﺎﻳﺔ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ.
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 .٧٥ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻡ ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ،ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺤﺪﺙ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﳏﺎﻣﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺣﻮﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 .٧٦ﻗﺮﺍﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ :ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ.ﻭﻗﺪ ﺃﻛـﺪ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺮ ﺍﺳﻢ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ،ﻭﻧﺸﺮ ﻭﻗـﺎﺋﻊ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﺃﻭ
ﻣﻠﺨﺼﻬﺎ ،ﰲ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ).(٩٧
 .٧٧ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ " ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ"-:ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ،
ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺆﻳﺪ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ " ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ") ،(٩٨ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺪﻝ،
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ،
ﲝﻴﺚ ﻳﺄﰐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻟﻸﺳﺮﺓ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻃﻮﻝ ﺃﻣـﺪ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﳌﺸﻜﻼﻢ .ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ
ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺃﻣﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﳐﺘﻠﻒ.
 .٧٨ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ :ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿـﻲ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
 .٧٩ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﳚﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣـﺮﺓ ﺃﺧـﺮﻯ ﺃﻥ ﻗﺎﺿـﻲ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺳﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ .ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﳊﻜﻢ.
) (٩٧ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﲔ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ،ﻭﳝﻜﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻻﺳﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﻟﻘﺒﻪ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
) (٩٨ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ،ﻭﰎ ﺭﻓﻌﻪ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻗﺎﻟﺒـﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﳜﻔﺾ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﶈـﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
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ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺮﻕ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻄﺮ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﻳـﺎ،
ﻭﻳﺨﺸﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ .ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺮ ﳏـﺪﻭﺩ ﺑﻮﺍﻗـﻊ ﺃﻥ ﻗﺎﺿـﻲ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﺍﳊﻜﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻒ ﺟﺴﺎﻣﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳓﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ .ﺣﱴ ﻟـﻮ
ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮ
ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳊﺪﺙ.
ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪﺍ ،ﻭﳚﺮﻱ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺩﻋﺎﻳﺔ ،ﻭﰲ ﻣﻜﺘـﺐ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺐ .ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﰎ
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ.
 .٨٠ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﺸﺒﻪ ﺇﱃ
ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ.

<<

•

ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺣﻘﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﳊﻜـﻢ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﺮﻕ ﳌﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﳊﻜـﻢ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊـﺪﺙ،
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

•

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻣﻘﻠﺺ ﺟﺪﺍ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼـﺤﻒ ﳑﻨـﻮﻉ.
ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻓﻘﻂ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻲ
ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺤﺪﺙ ،ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﰲ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒـﺔ،
ﻭﳑﺜﻠﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﺙ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
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•

ﳝﻜﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻣﺮﻩ
ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﰲ ﺃﻳﺔ ﳊﻈﺔ .ﻭﻳﺆﻣﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲡﻨﻴﺐ ﺍﳊﺪﺙ ﻛﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴـﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ.

•

ﲤﻠﻚ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻛﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﺫﻟـﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ.

 .٨١ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻣﺒـﺪﺋﻴﺎ ،ﺑـﻨﻔﺲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳﺎﺕ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﳜﻀـﻊ
ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺘﻬﻢ ﺣﺪﺙ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺘﲔ.
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ؟ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ،
ﺇﻧﻪ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ  ١٨-١٦ﺳﻨﺔ ،ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﲔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻝ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺪﺍﺛﺔ؟ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﻮﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﺪﺙ ﻛـﺎﻥ ﺑـﲔ
 ١٨-١٦ﺳﻨﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ .ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺇﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺇﺩﺍﻧـﺔ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ.
Wא WLes suites du jugement
 .٨٢ﺗﻘﺴﻴﻢ :ﺇﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ .ﻭﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺬﻳﺒﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ.
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 .٨٣ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ :ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ،ﲣﻀﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻷﺣـﺪﺍﺙ
ﻼ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﺑ ﹰ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﲣﻀﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﻮﱄ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ
)(١٠٠
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﺙ") .(٩٩ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .٣ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﺧـﺎﺹ
ﲟﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ") ،(١٠١ﻭ" ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ") ،(١٠٢ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﳉﻨﺎﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻜـﱪﻯ
ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻫﻨﺎﻙ ﲢﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ.
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣـﺎﻡ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻴﺚ ﲣﻀﻊ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻧﻴـﺔ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

) (٩٩ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (١٠٠ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ  ١٦ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠١
) (١٠١ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٥٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (١٠٢ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٧٠ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
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ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻝ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺧﺮﻕ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﹰﺎ ،ﻓﻘﺪ ﳜﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺪ ﺃﺛﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ،ﻟـﺬﻟﻚ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ) .(١٠٣ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲤﻴﻴﺰ ﺣﻜﻢ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻜﻢ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳌﺆﻗـﺖ ﻳﻜـﻮﻥ ﲝﻜـﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ).(١٠٤
 .٨٤ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ :ﺇﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺎ
ﻓﺮﺻﺔ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ،
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺙ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ.
ﻓﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ،ﺃﻭ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﻴﻄﺖ ﻤﺎ...ﺇﱁ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻄـﻮﻱ ﻋﻠـﻰ ﺇﻟﻐـﺎﺀ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺃﻭ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺍﻟﱵ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﱯ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺿﻊ
ﺍﳊﺪﺙ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺘﺺ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ.

) (١٠٣ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٢ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
) (١٠٤ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٤ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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Les établissements pour mineurs

 .٨٥ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ :ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﺒﻊ ﻏﺎﻳـﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ
ﺬﻳﺒﻴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎ ٍ
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺬﻳﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ .ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ:
 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺐ-ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ. ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺳﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ. ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﲏ. .٨٦ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ :ﺇﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺪﺩﻧﺎﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻭﺑﻌﻀـﻬﺎ
ﺧﺎﺹ.
 ﲣﻀﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ " ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ" .ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ) ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ،ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﺍﻟـﺪﺍﺋﻤﲔ
ﻼ ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ( ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﺄﻫﻴ ﹰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ).(١٠٥
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺭﻗﺎﺑـﺔﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﺸـﺎﻃﺎﻢ .ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﻠﺜـﻲ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ
)A Vaucresson Hauts de Seine.(١٠٥
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ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﺄﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺧﻄﺮ
ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ؛ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ،ﻳﻮﺟﻬـﻮﻥ ﳓـﻮ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ).(١٠٦
 .٨٧ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ :ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ) (١٠٧ﺇﻻ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣـﻦ ﺍﶈﻜﻤـﺔ) .(١٠٨ﻭﺗﺘﻨـﻮﻉ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﺍﺭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ
)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 .٨٨ﺩﺍﺭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣـﻦ ﺃﻫـﻢ
ﻭﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ،ﳌﺎ ﳛﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺳﻠﺐ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﲑ ﺁﺧﺮ .ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﻨـﺎﻙ
ﺣﺎﻻﺕ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺬﻳﺒﻪ).(١٠٩
 .٨٩ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ) ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ( :ﻭﻫﻲ ﺃﻳـﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺇﺻـﻼﺣﻴﺔ،
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ،ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ
ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴﺎ) .(١١٠ﻭﻳﻌﲏ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﳌﺮﻛـﺰ ﺗـﺪﺭﻳﺐ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻣﻌﻤﻞ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒـﻪ ،ـﺪﻑ
) (١٠٦ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺪﻳﻖ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ،ﻭﻣـﻦ
ﰒ ﻳﺘﻢ ﺭﺑﻄﻬﻢ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﻌﻠﻤﻮﻢ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻣﻬﻨﻴـﺔ
ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺮﺟـﻮﻥ ﻣـﻦ ﺍﻟﺴـﺠﻮﻥ ﺇﱃ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﻳﻘﻌﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ .ﻭﻗﺪ ﰎ ﳏﻠﻴﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺻﺪﻳﻖ" ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺸـﺪ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﲣﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻹﺭﺷـﺎﺩ ﻭﻋﻠـﻢ
ﺍﻟﻨﻔﺲ .ﻭﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .١٩٩٩
) (١٠٧ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
) (١٠٨ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (١٠٩ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ /١٩ﺩ ٦/ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (١١٠ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
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ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﻭﻗﺘـﻪ ﻭﻛﺴـﺐ ﻋﻴﺸـﻪ ﰲ
ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ).(١١١
ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﺳـﻮﻯ
ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﻭﺍﻟﻔﱴ .ﺣﻴﺚ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﳛﻜﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴـﻞ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﰲ
ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ .ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ ﺇﱃ ﺛـﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ) (١١٢ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ).(١١٣
ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﱴ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﻔﱴ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﳊﺒﺲ ،ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ
ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻇﺮﻓﺎ ﳐﻔﻔﺎ ،ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  (١١٤)١٨ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،١٩ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ
ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
) (١١١ﺩ .ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻨﺎﻡ  " :ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﺮﻡ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ" ،ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻁ ، ،١ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ،١٩٧٦ ،
ﺹ.٥٧٦
) (١١٢ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ.
) (١١٣ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ /١٩ﺝ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ
ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻴﻌﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺎ
ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ٤ﻭ٥ﻭ ٦ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ" ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺩ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ" ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺍﳌﺮﺍﻫﻖ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟـﻪ ﺍﻵﰐ.٦ :
ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ".
) (١١٤ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﳐﻔﻔـﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳـﺔ ،ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺃﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ )ﺩ ،ﻫـ( ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ١٩ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" .ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ ﺩ ﻭ ﻫـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " :ﺩ .ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﺍﻟﻔﱴ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺍﳊـﺒﺲ،
ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻠﺚ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻫــ .ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﺮﻑ
ﺍﻟﻔﱴ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻓﺘﱰﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﱃ ﻧﺼﻔﻬﺎ" .ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ /١٩ﺩ " ٦/ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ".
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 .٩٠ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ :ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ)(١١٥ﺑﺄﺎ " ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺃﻭ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ) ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 .٩١ﺣﺎﻻﺕ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ :ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ):(١١٦
• ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﱄ ﺃﻭ ﻭﺻﻲ ﻏﲑ ﻻﺋﻖ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑـﻪ ،ﻻﻋﺘﻴـﺎﺩﻩ
ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺃﻭ ﺇﺩﻣﺎﻧﻪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺪﺭﺓ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳓﻼﻟـﻪ
ﺍﳋﻠﻘﻲ.
• ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﻖ ،ﺃﻭ ﺇﻓﺴـﺎﺩ ﺍﳋﻠـﻖ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻂ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﺳـﻮﺀ
ﺍﻟﺴﲑﺓ.
• ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﳏﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻴﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.
• ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻞ ﻣﺆﲤﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺪﺍﻩ ﺃﻭ
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺘﻮﻓﲔ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﻮﻧﲔ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺒﲔ).(١١٧
• ﺍﳊﺪﺙ ﺳﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ) (١١٨ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣـﻪ ﺃﻭ
ﰲ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺒﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﱄ ﻣﺘﻮ ﹰ
) (١١٥ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
) (١١٦ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
) (١١٧ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﻮﺍﱄ  ،%٨١ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺃﻗـﺮﺍﻢ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﻣﻔﻜﻜﺔ ﺣﻮﺍﱄ  ،%١٨ﻭﻳﺘﻴﻤﻲ ﺍﻷﺏ ﻗﺮﺍﺑﺔ  ،%١٠ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳉـﺎﳓﲔ ﺿـﺤﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ  .%٣ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﺍﳌﻜﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺳـﺮ
ﻣﻔﻜﻜﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻗﺮﺍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻻﻓﺘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺗـﺄﺛﲑﹶﺍ ﻷﳕـﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﰲ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻃﻼﻕ ﺍﻷﻡ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺏ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﺃﺣـﺪ ﻭﺍﻟـﺪﻱ
ﺍﳊﺪﺙ ﻟﻠﻜﺤﻮﻝ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﳊﺪﺙ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻳـﺰﺩﺍﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ ﻃﻼﻕ ﺃﻣﻬﺎﻢ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺟﻨﻮﺡ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﺣﺎﻟﱵ ﺣﺒﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﳌﺴﻜﺮﺓ.
) (١١٨ﻛﺎﳌﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺤـﻮ ٣٥٠٠
ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
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•
•
•
•
•

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﻳﺴﺘﺠﺪﻱ ،ﻭﻟﻮ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻨﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻮﺍﻟﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﳐـﻞ
ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﺮﻋﻴﲔ ﺃﻡ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﲔ).(١١٩
ﺗﻌﺮﺽ ﻹﻳﺬﺍﺀ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ،ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﱵ
ﻳﺒﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ).(١٢٠
ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﳋﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﰲ ﺃﺳﺮﺗﻪ.
ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ،ﺃﻭ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﻖ ،ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﳋﻠﻖ،
ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺃﻭ ﰲ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.

ﻳﻼﺣﻆ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺟﺎﳓﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﲝﻘﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﻌﺎ ﻻﳓﺮﺍﻓﻪ).(١٢١
 .٩٢ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴـﻠﻮﻙ ﻭﺍﳊـﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -.ﻻ
ﻳﻮﺿﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣـﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
) (١١٩ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ  ٥٠٠ﺇﱃ  ٦٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺇﺣﺼـﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻦ  ١١٧٨ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﻒ ﺟﺴﺪﻱ ﻭﺟﻨﺴﻲ ﺿﺪ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٤ﰲ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺇﺭﺑـﺪ،
ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ،ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ .ﻭﻛﺎﻥ  %٧٠ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺷـﺨﺎﺹ ﻣﻌـﺮﻭﻓﲔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  %٢٥ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﳎﻬﻮﻟﲔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ  %٥ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ،ﰲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﺑـﲔ  %٥٠-٣٠ﻣـﻦ
ﳎﻤﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ .ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻺﺳﺎﺀﺓ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜـﺮ ﺗﻌﺮﺿـﺎ
ﻟﻼﻧﺘﺤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﳉﻨﻮﺡ.
) (١٢٠ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳊﺪﺙ ﲦﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﺘﻤﻊ؛ ﻭﺑﺮﺻﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺃﺣـﺪ ﻣﺮﺍﻛـﺰ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﺙ )ﺡ،ﺥ( ﻗﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺃﺑﻮﻩ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﲢـﺖ
ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳌﺴﻜﺮﺍﺕ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﱰﻝ ،ﻭﺗﺴﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ،ﰒ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ .ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﳌﱰﻟﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﻭﺇﻫﺎﻧﺔ ﺩﻓﻌﺘـﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ
ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ.
) (١٢١ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ.
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ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﳏﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺑﻞ ﳝﺘﺪ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑـﻪ ﰲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﳊﲔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ).(١٢٢
 .٩٣ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ :ﺇﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﶈﺘـﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻳﻀﺎ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﻛﻮﺿﻌﻪ ﲢﺖ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﲑ ﺁﺧﺮ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٣٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺫﺍ
ﺍﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﳏﺘﺎﺝ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ .ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻﺋﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻐﺮﻡ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻـﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺫﻛﺮ ،ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ.
ﺏ .ﲢﻴﻠﻪ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﱃ
ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺝ .ﺗﻀﻌﻪ ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻱ ﻣﻨـﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺍﻟﺪﻩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪﺓ
ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ.

) (١٢٢ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٣٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﳚﻮﺯ ﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﺃﻱ
ﳏﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﳛـﻖ ﳍـﺎ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﳊﲔ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺫﻟﻚ".
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ﺩ .ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ،ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﻘـﻞ
ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ".
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻩ ،ﻛﻠﻴﺎ
ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ).(١٢٣
 .٩٤ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺴﱯ :ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭﹰﺍ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﺑـﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﱃ ،ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﳊـﺪﺙ ﺍﶈﺘـﺎﺝ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).(١٢٤
ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﳝﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼـﻠﺤﺘﻪ ﰲ
ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﳋﻠﻖ ،ﺃﻭ
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﲎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﺍﳊﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻉ
ﺑﺘﺪﺭﻳﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ).. ،(١٢٥ﺇﱁ.
 .٩٥ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ :ﻋﺎﻗﺐ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ).(١٢٦
) (١٢٣ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/ ٣٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﶈﺘﺎﺝ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﻭﺳﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻧﻔﻘﺔ ﺇﻋﺎﻟﺘﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ
ﺗﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﻧﻔﻘﺔ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﲏ ﺑـﺎﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻐﲑ ﻣﺎ
ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﻨﻔﻖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ".
) (١٢٤ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/٣٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻃﻠـﺐ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﳏﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺫﺍ
ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ".
) (١٢٥ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٣٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (١٢٦ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٣٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
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 .٩٦ﺣﻖ ﺍﳊﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ،
ﺣﻴﺚ " ﳚﻮﺯ ﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﻱ ﺣﺪﺙ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺇﱃ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﺘﺎﺑﻊ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﲏ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ
ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ").(١٢٧
 .٩٧ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ :ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ) (١٢٨ﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴـﻞ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ) (١٢٩ﻭﺇﺭﺑﺪ) (١٣٠ﻭﻣﻌﺎﻥ) ،(١٣١ﻭﻣﺮﻛـﺰﺍﻥ ﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ) (١٣٢ﻭﻣﺄﺩﺑﺎ) ،(١٣٣ﻭﻣﺮﻛﺰﺍﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻂ
ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ).(١٣٤
ﻭﺗﺸﲑ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﺣـﻮﺍﱄ ٥٠٠٠
ﺣﺪﺙ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻭﺍﶈﻜﻮﻣﲔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺼـﻞ ﻋـﺪﺩ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﶈﻜﻮﻣﲔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻮﺍﱄ  ٤٠٠ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ.
 .٩٨ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ :ﻻﺣﻆ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺍﻛـﺰ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ) .(١٣٥ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ
) (١٢٧ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٢/٢٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
) (١٢٨ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻧﻐﻮﻱ :ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﻧﺪﻭﺓ " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ" ،ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ -١
 ١٩٩٦/١٢/٣ﰲ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺹ.٥
) (١٢٩ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻓﲔ.
) (١٣٠ﺩﺍﺭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺇﺭﺑﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻓﲔ ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺜﻘﻔـﻲ ﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴـﻞ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﲔ.
) (١٣١ﻛﺪﺍﺭ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﻣﻌﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻓﲔ ﻭﺍﶈﻜﻮﻣﲔ.
) (١٣٢ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛـﺰ
ﻭﻗﺎﺋﻲ ﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ.
) (١٣٣ﺩﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﰲ ﻣﺎﺩﺑﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﲔ.
) (١٣٤ﻛﺪﺍﺭ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻭﻭﻗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﻗﻮﻓﺎﺕ.
) (١٣٥ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﲤﻮﺯ .٢٠٠٥
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ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ.
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌـﲎ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠـﺔ
ﻭﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) (١٣٦ﻣـﻦ ﺿـﺮﺏ
ﻭﺷﺘﺎﺋﻢ ﻭﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﻳﻮﺍﺀﻫﻢ) ،(١٣٧ﻛﺎﻟﻮﺿـﻊ ﰲ ﺣﺠـﺰ
ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ) ،(١٣٨ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺷﻖ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.
ﻫﺬﺍ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺢ ﻣﻴﺪﺍﱐ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳋﱪﺓ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ .ﻭﻗـﺪ ﻃﺎﻟـﺐ
) (١٣٦ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٥ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ " ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺇﻧﺴـﺎﻥ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ.
) (١٣٧ﻓﻘﺪ ﺃﻋﺪﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ " ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ" ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٣ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،
ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ " ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﳉﻮ ﺍﻷﺳـﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠـﺔ
ﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ" .ﻭﺃﻥ " ﻏﻴﺎﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻹﺳﺎﺀﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ) ﺟﺴﺪﻳﺔ ،ﺟﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ( ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣـﻦ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺘﻢ
ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺣﺮﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﲰﻌﻨﻬﺎ" .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻭﻣﺪﺭﺑﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ" .ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻧﺘـﺎﺋﺞ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺃﻥ "  %٦٠ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺼﺎﺑﻮﻥ ﲝـﺎﻻﺕ ﺗﺒـﻮﻝ ﻻﺇﺭﺍﺩﻱ ،ﻭﻳﺴـﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﲔ ﰲ  %٦٠ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ  %٢٠ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺷﻢ ﻟﻠﻤﺬﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴـﺎﺭﺓ
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﳌﺨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ،ﻭﺗﺸﻴﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ".
) (١٣٨ﺃﻱ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﺘﺮ ﻭﻃﻮﳍﺎ ﻣﺘﺮﺍﻥ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺎ ﺑﺼﻴﺺ ﻟﻠﻀﻮﺀ .ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤٠ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻥ " ﻣﻦ ﺣﻖ ﺃﻱ ﻃﻔﻞ ﰲ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺣﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﺑﻜﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ".
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ﺍﳌﺴﺢ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳉﺪﺩ ،ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ .ﻣﺸﲑﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ،ﻭﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘـﻞ ﰲ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓـﻊ ﺳـﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻓﺌـﺔ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ
ﻭﺗﺼﻮﻳﺐ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ .ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻧﻘﺺ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ
ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﳑﺎ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ).(١٣٩
ﻫﺬﺍ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﺙ ﺗﺒﻠﻎ  ٥٠ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﻣـﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﺙ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻧﻔﺴـﻴﺔ
ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﲨﺎﻻ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ.
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺑـﻞ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
 .٩٩ﻗﻀﺎﺀ ﻣﻮﺍﺯ :ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬـﺎﺕ ﻣﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﻭﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺯﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ،ﻟﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﳛﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﳊـﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺘﺴـﻮﻝ ﺇﱃ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺣﺎﻟﻴـﺎ
) (١٣٩ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﻓﺌـﺔ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺪﺭﻳﺐ  ١١٠٠ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ .١٧٠٠
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ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳊـﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﱃ
ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲜﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
 .١٠٠ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎﹰ :ﻭﻧﺮﻯ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺼـﺪﺩ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﺹ ﻟﻀﻢ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌـﺮﺽ ﳊﻴـﺎﻦ ﻋﻘـﺐ
ﺧﺮﻭﺟﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ) .(١٤٠ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻣﻀﺖ ﻧـﺰﻳﻼﺕ
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﺟﻮﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﺍ ﹰﻻ ﺟـﺎﻭﺯﺕ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻋﺸـﺮ
ﺳﻨﻮﺍﺕ) .(١٤١ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻮﻓﺎﻕ ﺍﻷﺳﺮﻱ ـﺪﻑ
ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ.
 .١٠١ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ :ﻫﺬﺍ ،ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﻣﺜﻞ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺮ
ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 .١٠٢ﺇﺩﺍﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ :ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﲨﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺎﺓ
ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﱯ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳـﺘﻢ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

) (١٤٠ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﺎﻡ  ١١٧٨ ،٢٠٠٤ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﲬﺲ ﻣـﻦ ﳏﺎﻓﻈـﺎﺕ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﲝﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ.
) (١٤١ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﹰﺎ ﻭﺫﻭﻳﻬﻦ ﻟﻴﻜ ﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ.
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ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻓﺌـﺎﺕ ﻋﻤﺮﻳـﺔ
ﳏﺪﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺄﻭﻯ
ﳍﻢ ﳊﲔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻷﺳﺮﻱ.
 .١٠٣ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ :ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ،ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻷﺳـﺮ
ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﳍﺎ ﻭﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳـﺮﺓ.
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﻫـﻲ ﺩﺍﺭ ﻋﻼﺟﻴـﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٠ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻭﺪﻑ
ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺄﻭﻯ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﻋﺮﰊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺣﱴ ﻋﻤﺮ  ١٢ﻋﺎﻣـﺎ
ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﺋﻴﺔ.
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א 
ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻗﺪﱘ ،ﻭﻳﺒﺬﻝ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ،
ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻢ ﺇﱃ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ،
ﻛﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑـﲔ ﳐﺘﻠـﻒ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﺿـﻤﻨﻬﺎ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳍﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ
ﺍﳋﻄﺮﻳﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﻬﲏ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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א 


ﳔﻠﺺ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﺗﻨﺸﺌﺔ
ﺟﻴﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ:
• ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺩﻋﻢ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺳﺒﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝـﺔ
ﳍﻢ.
• ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ.
• ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﻻ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺍﺧﺺ ﲢﺬﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ
ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﺷﻮﺍﺧﺺ ﺍﻟﺴﲑ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺍﻷﻣﻴﲔ.
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ.
• ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ  ٢١-١٨ﺳﻨﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺌﺔ.
• ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ،ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ،
ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﻴﻤﺔ .ﻛﻌﺰﻝ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴـﻒ،
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳊﺪﺙ...ﺇﱁ.
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• ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ /٢ﺏ ٢/ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﳌﺬﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴـﺎﺭﺓ"
ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺓ" ،ﻛﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﺗﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﻭﺣﺬﻑ ﻋﺒـﺎﺭﺓ
ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺩﹰﺍ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﻠﻒ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ.
• ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ /٨ﺃ ٤/ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣـﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺘﺴـﻮﻝ،
ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺒﺲ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻡ ﺍﳊـﺪﺙ ﰲ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺮﺽ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳌﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﺻﻼ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ.ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ
ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ.
• ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺪﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺇﻳـﺪﺍﻋﻬﻢ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﻢ.
• ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺌﺔ.
• ﻭﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﺇﺻﻼﺣﻪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
ﻋﱪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﺪﺙ.
• ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺘﺴﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.
• ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
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• ﲣﻔﻴﺾ ﻃﻮﻝ ﺃﻣﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻤـﻖ ﺍﻷﺛـﺮ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﳌﺸﻜﻼﻢ.
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ
ﻛﺎﻓﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺑﺎﳌﺘﺴﻮﻟﲔ.
• ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓـﻖ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗـﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
• ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ
ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﺑﲔ ﺍﻟﱰﻻﺀ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻈﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
• ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
• ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﰐ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ،ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ .ﻛﺈﳚـﺎﺩ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ ﻭﻟﻠﻨﻘﻞ..ﺇﱁ.
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺮﺍﻗﱯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﺮﻓـﻊ ﻣﺴـﺘﻮﻯ
ﻛﻔﺎﺀﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
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• ﺗﺄﻫﻴﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻣـﻦ
ﺣﻘﻞ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ.
• ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﳏﺎﻛﻢ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ.
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﺇﳚـﺎﺩ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﻟﻌﻼﺝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ.
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱐ.
• ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﺠﻦ ﺃﻫﺎﱄ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺘﺴﻮﻟﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺸـﻮﺍﺭﻉ؛
ﻷﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻟﺪﺧﻠﻬﻢ ﺳﻴﺴﻲﺀ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ.
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﳉﻨﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟـﱵ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺪﻭﰊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﻳﻜـﻮﻥ ﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻠـﺲ ﺍﻷﻋﻠـﻰ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻨﺪﻭﺏ
ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.
• ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.
• ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﲟﺮﺍﻗﱯ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
• ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
<<
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• ﺇﳚﺎﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ.
• ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﲝﻖ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺩﳎﻪ
ﰲ ﺍﺘﻤﻊ.
• ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺑـﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ
ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ.
• ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ.
• ﴰﻮﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
• ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﺹ ﻟﻀﻢ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳊﻴـﺎﻦ
ﻋﻘﺐ ﺧﺮﻭﺟﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
• ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻣﻘﺎﻫﻲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺃﺳﺲ ﺗﺮﺧﻴﺼـﻬﺎ
ﻟﺴﻨﺔ  ،٢٠٠١ﻧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﺣﻈـﺮ ﺍﻟﺘـﺪﺧﲔ ﻭﺗﻨـﺎﻭﻝ
ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺓ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ.
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אא 
ﺃﻭﻻ .ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

<<

.١

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﳉﻮﻳﺮ" :ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺍﳉﺎﳓﲔ" ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ.١٩٩٠ ،

.٢

 .ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻟﻔﻲ " :ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ – ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ"،
ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮ.١٩٩٥ ،

.٣

ﺃﻭﺟﺴﺖ ﺃﻳﻜﻬﻮﺭﻥ " :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﺢ" ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،
ﻣﺼﺮ ،ﻁ.١٩٥٤ ،١

.٤

ﺟﻨﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ " :ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ" ،ﺝ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
 ،١٩٣١ﺝ.١

.٥

ﺣﺴﻦ ﺍﳉﻮﺧﺪﺍﺭ " :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ" ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ.١٩٩٢ ،

.٦

ﺳﻌﺪﻱ ﺑﺴﻴﺴﻮ " :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻋﻤﻼ" ،ﻁ.٢

.٧

ﺳﻬﲑ ﺃﻣﲔ ﻃﻮﺑﺎﺳﻲ " :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ" ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ.

.٨

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺩﺭﻭﻳﺶ " :ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳉﺎﻧﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﺘﻤﻊ" ،ﺍﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.١٩٦٠ ،

.٩

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ " :ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﻁ.١٩٨٥ ،١
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 .١٠ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ ":ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﻁ.١
 .١١ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ " :ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ" ،ﺝ.١٩٧٤ ،١
 .١٢ﳏﻤﺪ ﺇﻣﺎﻡ " :ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ" ،ﻁ ،٢ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .١٣ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻮﺟﻲ " :ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ" ،ﻁ ،١ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ .ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ:
 .١ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
 .٢ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ  ٥١ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠١
 .٣ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
 .٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
 .٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ  ٨ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٦
 .٦ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻷﺭﺩﱐ.
 .٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺭﻗﻢ  ٣٧ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠١
 .٨ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ  ١٩٤٥ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٥٨٥-٩٦
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١ﲤﻮﺯ ١٩٩٦ .ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ.ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ .http://www.moi.gov.jo
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